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الملخص
جــاءت هــذه الدراســة لتحليــل النصــوص القانونيــة الناظمــة للتدابيــر الجنائيــة الخاصــة بمكافحــة الجرائــم اإلرهابيــة،
والتــي نــص عليهــا المشــرع اإلماراتــي فــي القانــون رقــم  7لســنة  2014بشــأن مكافحــة الجرائــم اإلرهابيــة .وســعت
الدراســة إلــى الدخــول فــي تفاصيــل هــذه التدابيــر لبيــان مــدى كفايــة هــذه النصــوص القانونيــة بغــرض الحــد
مــن الجريمــة اإلرهابيــة ومعالجــة الخطــورة اإلرهابيــة لــدى الشــخص اإلرهابــي .وجــاءت الدراســة مقســمة إلــى
مبحثيــن :أولهمــا يعالــج تدبيــر مراكــز المناصحــة ببيــان األســاس التشــريعي لهــذا التدبيــر والطبيعــة القانونيــة لــه،
وآليــة عمــل هــذه المراكــز .وتوصلــت الدراســة فــي هــذا المبحــث إلــى أن المشــرع اإلماراتــي حســنا ً فعــل فــي تبنيــه
هــذا التدبيــر لمواجهــة الفكــر المتطــرف واإلرهابــي لــدى األشــخاص الذيــن يتبنــون فكــرا ً متطرف ـا ً ويُخشــى مــن
ارتكابهــم لجرائــم إرهابيــة فــي المســتقبل .وثانيهمــا يتطــرق إلــى التدابيــر اإلضافيــة التــي تمثلــت فــي منــع الســفر
والمراقبــة وحظــر ارتيــاد أماكــن أو محــال معينــة ،وحظــر اإلقامــة فــي مــكان معيــن أو منطقــة محــددة .كذلــك تحديــد
اإلقامــة فــي مــكان معيــن ومنــع االتصــال بشــخص أو أشــخاص معييــن .وتوصلــت الدراســة فــي هــذا المبحــث إلــى
أن هــذه التدابيــر اإلضافيــة تــؤدي دورا ً مهمـا ً فــي الحــد مــن ظاهــرة الجريمــة اإلرهابيــة .وخلــص البحــث إلــى جملــة
مــن النتائــج جــاءت انعكاسـا ً للســؤال الرئيــس الــذي تــم طرحــه فــي مقدمــة هــذا البحــث.

الكلمــات الدالــة  -:الجريمــة اإلرهابيــة؛ التدابيــر الجنائيــة؛ مراكــز المناصحــة؛ الخطــورة اإلرهابيــة؛ التدابيــر
اإلضافيــة.
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Summary
This study came to analyze the legal texts regulating criminal measures for combating
terrorist crimes, as stipulated by the UAE legislator in Law No. 7 of 2014 on combating
terrorist crimes. In this study, I tried to go into the details of these measures to show
the adequacy of these legal texts to reduce the terrorist crime and address the terrorist
development of the terrorist person. This research has been divided into two sections,
the first of which deals with the management of counseling centers by showing the
legislative basis for this measure and the legal nature of it, and the mechanism of action
of these centers. . We have concluded that the UAE legislator did well in adopting this
measure to confront the extremist and terrorist ideology of people who adopt an extremist
ideology and fear that they will commit terrorist crimes in the future. As for the second
topic, additional measures were addressed, which consisted of banning travel and
surveillance, prohibiting going to certain places or places, and prohibiting residency in a
specific place or region. As well as limiting residence in a specific place and preventing
contact with a specific person or persons. It has become clear to us that these additional
measures play an important role in reducing the phenomenon of terrorist crime. The
research concluded with a number of results that were a reflection of the main question
that was raised in the introduction to this research.
Key words: terrorist crime; criminal measures;counseling centers; terrorist danger;
additional measures.
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2022 ، السنة السادسة،اإلصدار األول

التدابري اجلنائية اخلاصة يف مكافحة اجلرائم اإلرهابية يف ضوء القانون االحتادي رقم ( )7لسنة  2014بشأن مكافحة اجلرائم اإلرهابية

المقدمة -:
تعــد الجريمــة اإلرهابيــة مــن أخطــر الجرائــم التــي تعيشــها مجتمعاتنــا فــي اآلونــة االخيــرة ،والتــي تهــدد أمــن
الدولــة((( ،حيــث أصبحــت هــذه الجريمــة تشــكل آفــة خطيــر ،وتهــدد البشــرية بــكل انتماءاتهــا وتنظيماتها ومؤسســاتها
وتجمعاتهــا ،وتنشــر الرعــب بيــن صفــوف النــاس((( .كمــا أنهــا تــؤدي إلــى المســاس باألمــن واالســتقرار وتدميــر
للممتلــكات وانتهــاك للحرمــات وتدنيــس للمقدســات وقتــل وخطــف للمدنييــن اآلمنيــن وتهديــد لحيــاة الكثيــر منهــم(((.
وقــد أصبحــت فــي عالمنــا المعاصــر ظاهــرة عالميــة تمــس وتؤثــر جميــع نواحــي الحيــاة لشــعوب العالــم ،فاإلرهــاب
لــم يعــد يخــص طرفــا أو شــعبا أو دولــة دون أخــرى وإنمــا شــمل الجميــع بغــض النظــر عــن أســبابه واشــكاله
وأهدافــه وحتــى طبيعــة الجهــات التــي تقــف وراءه.

ولقــد ســعت التشــريعات الوطنيــة((( وعلــى رأســها التشــريع اإلماراتــي إلــى محاربــة الجريمــة اإلرهابيــة والحــد مــن
آثارهــا المدمــرة ،مــن خــال مجموعــة مــن القوانيــن ذات العالقــة بالجريمــة اإلرهابيــة وهــو مــا انعكــس ايجابـا ً علــى
مكافحــة هــذه الجريمــة .ولقــد أصــدرت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة قانونـا ً خاصـا ً لمكافحــة الجرائــم اإلرهابيــة
رقــم ( )7لســنة .2014

ولقــد عــرف المشــرع اإلماراتــي الجريمــة اإلرهابيــة فــي المــادة  1مــن ذات القانــون أعــاه بأنهــا “ كل فعــل أو
امتنــاع عــن فعــل مجــرم بموجــب هــذا القانــون ،وكل فعــل أو امتنــاع عــن فعــل يشــكل جنايــة أو جنحــة واردة فــي أي
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وفي هذا يعرف الفقه أمن الدولة الداخلي بأنه « الكيان المادي والمعنوي للدولة في أعين المحكومين بها ،فالكيان المادي هو وجودها الواقعي
وإحساس المواطنين بسطوتها ،وبأنها قابضة على زمام األمور والكيان المعنوي هو احترام المواطنين ووالئهم نحوها» د .رمسيس بهنام،
(  .) 1990جرائم االعتداء على المصلحة العمومية .منشأة المعارف ،اإلسكندرية ،ص  -: 9بينما االعتداء أو الخطر الذي يهدد أمن الدولة
الخارجي ،هو اعتداء يستهدف عالقة األمة ( حكومة وشعبًا ) بإقليمها وذلك باقتطاع جزء من هذا اإلقليم أو حرمان الشعب من التمتع بخيرات
هذا اإلقليم ،واالعتداء أو الخطر الذي يهدد أمن الدولة الداخلي ،اعتداء يستهدف العالقة بين الشعب والسلطة السياسية في محاولة إلفساد تلك
العالقة ،أو هدم األسس التي تقوم عليها أو لسحب والء الشعب للسلطة السياسية .لواء  .محمد عبد الكريم نافع ـ (  .) 1975األمن القومي،
الجزء األول ـ مطبوعات الشعب ،القاهرة ،ص 79
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وتأكيدا ً لذلك فقد قضت المحكمة االتحادية العليا االماراتية بأنه “ ال يشترط أن يشيع الرعب بين كل الناس ،بل يكفي أن يشيع بين فئة أو
مجموعة منهم ،وليس بالضرورة ان يحدث مثل هذا الرعب فعالً بل يكفي مجرد احتمال تحققه” حكم المحكمة االتحادية العليا .الطعن رقم
 .2015 / 131جنائي .صادر بتاريخ  -: 2016 / 3 /28للمزيد من المعلومات حول الجريمة اإلرهابية انظر .محمد المخزومي2011 ( .
) .الجريمة اإلرهابية .منشأة المعارف .االسكندرية  -:محمد بدر .مواجهة االرهاب .) 2008 ( .النسر الذهبي للطباعة والنشر .القاهرة.
 -: .2013أحمد فتحي سرور .المواجهة القانونية لإلرهاب .الطبعة األولى .دار النهضة العربية.

3

du répression le définition la sur réflexions in ,international droit en Terrorisme Le) 1974( . ,ERIC David
la de application et Terrorisme .KOERING Rene -; 125.p .Bruxelles de université`l de Edition .terrorisme
.1987 septembre- juillet 3 .criminelle science de Revue .france en temps le dans loi

 4المشرع اللبناني عرف األعمال اإلرهابية في المادة  314من قانون العقوبات بأنها  :جميع األفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة من ذعر وترتكب
بوسائل كاألدوات المتفجرة والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل الوبائية أو الميكروبية التي من شأنها ان تحدث خطرا ً
عاماً .وعرفت االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب بأنه  :أي فعل فردي أو جماعي الهدف منه أو الغرض منه العنف أو القيام بأعمال العنف
ضد الناس بهدف تخويفهم أو ايذائهم وتعريض حياتهم للخطر وتدمير المنشآت و المرافق واالمالك العامة واحتاللها واالستيالء عليها .انظر
في ذلك عبد القادر زهير المنقوري .) 2008 ( .المفهوم القانوني لجرائم اإلرهاب الداخلي والدولي .منشورات الحلبي الحقوقية .طبعة 1
لبنان -: .انظر ايضا ً جمال مطر .) 2012 ( .جرائم اإلرهاب .الدار الحديثة للنشر .بيروت -: .سامي جاد عبد الرحمن واصل.)2003 ( .
إرهاب الدولة في إطار القانون الدولي العام .منشأة المعارف .االسكندرية.
(L`article 1 -421 du Code pénale française modifie par la loi n 819 – 2016 du 21 juin 2016 stipule que
Constituent des actes de terrorisme ,lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise
)individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur.
Pradel .J :Les infractions de terrorisme ,un nouvel exemple de I ’éclatement du droit pénal( , loi N 86-1020 °du9
septembre , )1986 D .1987 .n , 1 .Chronique ,P 39 .et s..
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قانــون آخــر إذا ارتكــب لغــرض إرهابــي”((( .ولقــد ســعى المشــرع اإلماراتــي ومــن خــال قانــون مكافحــة الجرائــم
اإلرهابيــة إلــى تحقيــق أفضــل الممارســات للحــد مــن الخطــورة اإلرهابيــة لــدى المجــرم االرهابــي ،فبــادر بتحديــد
أهــم التدابيــر االحترازيــة الواجــب اتخاذهــا بحــق المجــرم اإلرهابــي الــذي يحمــل خطــورة إرهابيــة للحــد منهــا.
وقــد جــاءت النصــوص التشــريعية لتوضيــح هــذه التدابيــر والتــي يمكــن تقســيمها إلــى نوعيــن همــا التدبيــر الخــاص
بمركــز المناصحــة للجرائــم اإلرهابيــة((( ،والتدابيــر العامــة للجرائــم اإلرهابيــة .ولقــد أشــار المشــرع اإلماراتــي إلــى
إيــداع األشــخاص فــي مراكــز المناصحــة فــي المادتيــن  40و  48مــن قانــون مكافحــة الجرائــم اإلرهابيــة .وهاتيــن
المادتيــن توضــح شــروط اللجــوء إلــى مركــز المناصحــة وطبيعــة عمــل هــذه المراكــز والطبيعــة القانونيــة لهــذا
اإلجــراء .فــي حيــن أشــارت المــادة  41مــن قانــون مكافحــة الجرائــم اإلرهابيــة لمجموعــة اخــرى مــن التدابيــر
الجنائيــة لمواجهــة الجريمــة اإلرهابيــة مقســمة إلــى تدابيــر مقيــدة للحريــة ،وتدابيــر ســالبة للحقــوق ،يجــوز للمحكمــة
الحكــم بهــا بنــا ًء علــى طلــب النيابــة ،كمــا تــرك لهــا تحديــد مــدة التدبيــر وفــق ســلطتها التقديريــة.
أهميــة البحــث  -:تأتــي أهميــة هــذا البحــث مــن خــال الــدور البــارز الــذي تؤديــه هــذه التدابيــر الجنائيــة فــي مواجهة
الجرائــم اإلرهابيــة والخطــورة اإلرهابيــة لــدى األشــخاص ،فهــذه التدابيــر غايتهــا الحــد مــن اســتمرارية الخطــورة
اإلرهابيــة لــدى األشــخاص اإلرهابييــن ،وخاصــة مركــز المناصحــة الــذي أقــره المشــرع اإلماراتــي إلعــادة تأهيــل
األشــخاص ذوي الخطــورة اإلرهابيــة ونــزع فتيــل اإلرهــاب مــن ذهنيتهــم .كذلــك التدابيــر االضافيــة التــي اقرهــا
المشــرع اإلماراتــي لمواجهــة الجرائــم االرهابيــة.
أهــداف البحــث  -:تتمثــل أهــداف البحــث فــي معرفــة األســاس التشــريعي وآليــة عمــل تدبيــر اإليــداع لــدى مراكــز
المناصحــة المشــار إليــه فــي القانــون االتحــادي رقــم  7لســنة  2014وكذلــك الطبيعــة القانونيــة للجــوء إليــه .كذلــك
بيــان التدابيــر اإلضافيــة التــي تبناهــا المشــرع اإلماراتــي فــي مواجهتــه للجرائــم اإلرهابيــة :كالمنــع مــن الســفر،
والمراقبــة وحظــر ارتيــاد أماكــن أو محــال معينــة ،وحظــر اإلقامــة فــي مــكان معيــن أو منطقــة محــددة ،وتحديــد
اإلقامــة فــي مــكان معيــن ،ومنــع االتصــال بشــخص أو أشــخاص معييــن.
مشــكلة البحــث -:جــاءت إشــكالية هــذا البحــث لإلجابــة علــى الســؤال الرئيســي المتمثــل فــي بيــان مــدى كفايــة
النصــوص القانونيــة الناظمــة للتدابيــر الخاصــة لمكافحــة الجرائــم اإلرهابيــة فــي القانــون االتحــادي رقــم ( )7لســنة
 2014لمكافحــة الجرائــم اإلرهابيــة .وهــل هــذه النصــوص تحتــاج إلــى إضافــة أو تعديــل ،أم أن المشــرع اإلماراتــي
نجــح فــي تبنــي هــذه التدابيــر للحــد مــن الجرائــم اإلرهابيــة ومعالجــة الخطــورة اإلرهابيــة لــدى الشــخص اإلرهابــي؟
منهــج البحــث  -:اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج التحليلــي القائــم علــى تحليــل النصــوص التشــريعية التــي عالجــت
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عرف المشرع اإلماراتي الغرض اإلرهابي في المادة رقم  1من قانون رقم  7لسنة  2014في شأن مكافحة الجرائم اإلرهابية بأنه ( اتجاه
إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو االمتناع عن فعل متى كان هذا االرتكاب أو االمتناع مجرما ً قانونا ً وذلك بقصد إحداث نتيجة إرهابية مباشرة
أو غير مباشرة أو علم الجاني بأن الفعل أو االمتناع عن الفعل تحقيق نتيجة ارهابية) .لمزيد من االطالع على الجريمة اإلرهابية في التشريع
اإلماراتي انظر  -:محمد فوزي إبراهيم .و محمد ذكري ادريس  .) 2017 ( .تشريعات جزائية خاصة ,اآلفاق المشرقة مطبعة برايتر
هورايزون ومكتبتها .الشارقة .من ص  301وما بعدها -: .عبد الوهاب عبدول .) 2007 ( ,مدخل إلى الجريمة اإلرهابية ,معهد التدريب
والدراسات القضائية .ص  15وما بعدها
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في هذا اإلطار فقد أنشئت المملكة العربية السعودية “ لجنة للمناصحة “ مكونة من رموز العلماء تعمل على مكافحة الفكر بالفكر وكشف
الشبهات وتوضيح المنزلقات الفكرية التي يتبناها الفكر المنحرف الذي يقود إلى اإلرهاب وذلك باالستعانة بعلماء الشريعة االسالمية
والمختصين في العلوم االجتماعية والنفسية والمثقفين ورجال اإلعالم وإتاحة المجال لهم لمقابلة الموقوفين من هذه الفئة ومناقشتهم بكل حرية
والرد على شبهاتهم وتساؤالتهم.
كذلك اتبعت بعض الدول األوروبية سياسة االحتواء للمتطرفين فكرية وإرهابية ،وذلك في التعامل مع المقاتلين مع الجماعات اإلرهابية حال
عودتهم تقوم على إعادة تأهيلهم لالندماج في المجتمع ،وتجنب التعامل معهم كإرهابيين ومتطرفين ودراسة أسباب التحاقهم في هذه الجماعات
ومحاولة حل مشاكلهم وتقديم مساعدة لهم في إيجاد عمل ومسكن وتعليم ،ومن التجارب على ذلك التجربة الدنماركية من خالل نموذج
“آرهوس” ،والتجربة األلمانية من خالل برنامج “حياة”.
وتبنت الحكومة البريطانية إستراتيجية لمكافحة اإلرهاب عام  ۲۰۰6عرفت باستراتيجية كسب القلوب والعقول” ،وهي تهدف إلى التعرف
على األفراد األكثر عرضة للتطرف العنيف وتقديم مساعدة لهم والتعرف على دوافعهم وإيجاد حلول لمشاكلهم ،إال أن هذا البرنامج واجه
اتهامات بأنه يتعامل مع البريطانيين المسلمين بصفتهم مشتبه بهم ،وبأنه وسيلة للتجسس عليهم ،وأن البرنامج يعمل على تحويل قضايا
االندماج والتماسك المجتمعي إلى قضايا أمنية .انظر :محمد أبو رمان(  .) 2016وسائل منع مكافحة اإلرهاب في الشرق األوسط وشمال
أفريقيا وفي الغرب ،مؤسسة فرید ریش ،بیروت ،مكتب عمان ،ص .34-35

اإلصدار األول ،السنة السادسة2022 ،
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التدابري اجلنائية اخلاصة يف مكافحة اجلرائم اإلرهابية يف ضوء القانون االحتادي رقم ( )7لسنة  2014بشأن مكافحة اجلرائم اإلرهابية

التدابيــر الجنائيــة الخاصــة فــي جرائــم اإلرهــاب والتــي أقرهــا المشــرع اإلماراتــي فــي مواجهــة الجريمــة اإلرهابيــة
والفكــر المتطرف.

خطة البحث  -:تم تقسيم هذا البحث إلى مبحثين على النحو التالي
المبحث األول  -:التدبير الخاص بمراكز المناصحة
المطلب األول  -:األساس التشريعي لتدبير مراكز المناصحة
المطلب الثاني -:آلية عمل مراكز المناصحة
المطلب الثالث -:الطبيعة القانونية للجوء إلى مراكز المناصحة
المبحث الثاني  -:التدابير الجنائية االضافية المقررة في مواجهة الجرائم اإلرهابية
المطلب األول  -:المنع من السفر
المطلب الثاني  -:المراقبة و حظر ارتياد أماكن أو محال معينة
المطلب الثالث  -:حظر االقامة في مكان معين أو منطقة محددة.
المطلب الرابع  -:تحديد االقامة في مكان معين ومنع االتصال بشخص أو أشخاص معيين

المبحث األول  -:التدبير الخاص بمراكز المناصحة
يمثــل التدبيــر الخــاص بمراكــز المناصحــة الــذي أقــره المشــرع اإلماراتــي للتعامــل مــع الخطــورة اإلرهابيــة لــدى
مجرمــي اإلرهــاب نقلــة نوعيــة فــي كيفيــة التعامــل معهــم ومحاولــة إرجاعهــم إلــى جــادة الطريــق الصحيــح البعيــد
عــن كل أشــكال التطــرف واإلرهــاب .وللوقــوف علــى هــذا التدبيــر الخــاص بمراكــز المناصحــة المشــار إليــه فــي
القانــون رقــم  7لســنة  2014يتوجــب علينــا معرفــة األســاس التشــريعي لهــذا التدبيــر الخــاص بمراكــز المناصحــة
ومــن ثــم آليــة عمــل هــذه المراكــز والطبيعــة القانونيــة للجــوء اليــه.
المطلب األول  -:األساس التشريعي لمراكز المناصحة
يتمثــل هــذا التدبيــر فــي إيــداع الجانــي الــذي يحمــل الخطــورة اإلرهابيــة فــي مراكــز المناصحــة وذلــك بموجــب
المــادة  40مــن قانــون مكافحــة الجرائــم اإلرهابيــة رقــم  7لســنة  2914التــي نصــت علــى أنــه “  -1تتوفــر
الخطــورة اإلرهابيــة فــي الشــخص إذا كان متبنيـا ً للفكــر المتطــرف أو اإلرهابــي بحيــث يخشــى مــن قيامــه بارتــكاب
جريمــة إرهابيــة -2 .إذا توافــرت فــي الشــخص الخطــورة االرهابيــة ،أودع فــي أحــد مراكــز المناصحــة ،بحكــم مــن
المحكمــة وبنــاء علــى طلــب مــن النيابــة العامــة -3 .يقــدم مركــز المناصحــة إلــى النيابــة تقريــرا ً دوري ـا ً كل ثالثــة
أشــهر عــن الشــخص المــودع ،وعلــى النيابــة رفــع هــذه التقاريــر إلــى المحكمــة مشــفوعة برأيهــا ،وعلــى المحكمــة
أن تأمــر بإخــاء ســبيل المــودع إذا تبيــن لهــا أن حالتــه تســمح بذلــك” .كذلــك المــادة  48مــن ذات القانــون التــي
تنــص علــى أنــه “ للنائــب العــام أن يخضــع المحكــوم عليــه بعقوبــة مقيــدة للحريــة فــي جريمــة إرهابيــة لبرنامــج
المناصحــة يشــرف عليــه أحــد مراكــز المناصحــة وينفــذ فــي المنشــأة العقابيــة التــي يقضــي فيهــا المحكــوم عليــه
مــدة عقوبتــه”.
والناظــر لهاتيــن المادتيــن يجــد بــأن المشــرع اإلماراتــي يحــاول مكافحــة جرائــم اإلرهــاب مــن خــال اللجــوء
إلــى مركــز المناصحــة لمواجهــة الفكــر المتطــرف أو اإلرهابــي لهــؤالء األشــخاص ومحاولــة إصالحهــم وتأهيلهــم
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ونــزع الفكــر المتطــرف لديهــم باعتبارهــم جــزء مــن المجتمــع والــذي يحــرص المشــرع اإلماراتــي علــى دمجهــم
فــي المجتمــع بعيــدا ً عــن أي فكــر متطــرف يمكــن أن يحملــه هــؤالء األشــخاص .واللجــوء إلــى مركــز المناصحــة
المشــار إليــه فــي المادتيــن  40و  48مــن ذات القانــون مرتبــط بتوفــر الخطــورة اإلرهابيــة لــدى األشــخاص إذا
كان يتبنــى فكــر متطــرف أو ارهابــي ويخشــى أن يرتكــب جريمــة إرهابيــة فــي المســتقبل((( .ولــم يعــرف المشــرع
اإلماراتــي الخطــورة اإلرهابيــة فــي قانــون مكافحــة الجرائــم اإلرهابيــة رقــم  7لســنة  ،2014وإنمــا حــدد صــور
الخطــورة اإلرهابيــة مــن خــال -:
الفــرع األول  -:تبنــي الفكــر المتطــرف أو اإلرهابــي  -:بالرجــوع إلــى قانــون مكافحــة الجرائــم اإلرهابيــة رقــم 7
لســنة  2014فأنــه لــم يــرد تعريــف للفكــر المتطــرف ،ولكــن القانــون االتحــادي رقــم  7لســنة  2013بشــأن إنشــاء
المركــز الدولــي للتميــز فــي مكافحــة التطــرف العنيــف ،عــرف الفكــر المتطــرف فــي نــص المــادة األولــى منــه
بأنــه “ “كل عمــل يقــوم بــه شــخص أو أكثــر أو جماعــة بدافــع أفــكار ،أو أيديولوجيــات ،أو قيــم ،أو مبــادئ تخــل
بالنظــام العــام أو تعــرض ســامة المجتمــع وأمنــه للخطــر ،أو تلحــق ضــررا ً بالبيئــة أو باالتصــاالت والمواصــات
أو باألمــوال العامــة أو الخاصــة ،أو منــع أو عرقلــة ممارســة الســلطات العامــة أو دور العبــادة أو معاهــد العلــم
ألعمالهــا أو تعطيــل تطبيــق الدســتور والقوانيــن واللوائــح ،ويكــون لمجلــس إدارة المركــز إضافــة مفاهيــم أخــرى
لبيــان المقصــود مــن التطــرف العنيــف” .وفقه ـا ً فالتطــرف يعنــي ذلــك االعتقــاد فــي األفــكار البعيــدة بشــكل كبيــر
عــن مــا يعتبــره أغلــب النــاس صحيــح ومعقــول ودعــم هــذه األفــكار كذلــك((( .وهــذا المعنــى يعنــي وبشــكل معقــول
بــأن مــن يحمــل الفكــر المتطــرف هــو مــن ال يقبــل الغيــر وال يقبــل أفــكاره ويعتقــد جازم ـا ً بأنــه يحتكــر الحقيقــة
المطلقــة .فالتطــرف الفكــري “ أســلوب مغلــق للتفكيــر الــذي يتســم بعــدم القــدرة علــى تقبــل أيــة معتقــدات أو آراء
تختلــف عــن معتقــدات الشــخص أو الجماعــة المتطرفــة”(((.
والتطــرف قــد يكــون تطرفــا دينيـا ً عقائديـا ً أو تطرفـا ً فكريـاً ،ويعــرف األول بأنــه الغلــو والتشــدد فــي الديــن وتجــاوز
الحــد المطلــوب شــرعا ً وعــدم اكتفــاء اإلنســان بمــا يطلبــه الشــرع ،بــل يغالــي ويزيــد عليــه ،وهــو مــا يطلــق عليــه
شــرعا ً بالتنطــع( ،((1بينمــا يعــرف الثانــي بأنــه الغلــو واالنحــراف المتشــدد فــي فهــم قضايــا الواقــع والحيــاة ،فالميــل
نحــو أي طــرف ســواء كان غلــوا ً أم تقصيــرا ً  ،تشــددا ً أم انحــاالً يعــد أمــرا ً مذمومـا ً( ،((1كمــا عــرف بأنــه “التباعــد
والتجافــي وتجــاوز حــد االعتــدال وعــدم التوســط فــي الفكــر والديــن( ،((1وثبــت لنــا مــن منهــج الرســول (صلــى هللا
عليــه وســلم) قولــه“ :هلــك المتنطعــون” قالهــا ثالثـا ً( ((1وذكــر اإلمــام النــووي ،رحمــه هللا ،المتنطعــون :المتعمقــون

7

وفي هذا اإلطار فقد تبنت المملكة العربية السعودية مجموعة من التدابير لمواجهة االنحراف الفكري والتطرف .فقد تولى مجلس الشورى في
المملكة دراسة ظاهرة العنف واإلرهاب من جميع جوانبها الجنائية والفكرية واالجتماعية واالقتصادية .وفي ضوء هذه الدراسة أصدر قرارا ً
بالموافقة على ضرورة معالجة المسألة من الجانب الفكري والتربوي والتعليمي واإلعالمي واالقتصادي واالجتماعي باإلضافة إلى الجانب
األمني .وقد تبنت المملكة العربية السعودية سياسة تثقيف المجتمع أمنيا ً وفكريا ً تجاه ظاهرة اإلرهاب من خالل برامج نوعية عبر وسائل
اإلعالم المختلفة .وقد تم إنشاء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني وأنيط به العمل على اإلسهام في صياغة خطاب ديني مبني على
الوسطية داخل المملكة وخارجها من خالل الحوار البناء .وأنشئت إدارة عامة لألمن الفكري تعمل تحت مظلة وزارة الداخلية وتهدف إلى
معالجة ومكافحة االنحرافات الفكرية التي تقود بعض أفراد المجتمع إلى الغلو واإلرهاب وذلك من خالل القيام بدراسات علمية وفكرية.
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.www :http .reasonable or correct consider most what from far very are that ideas for support and in Belief
25/12/2020 seen last last.extremism/dictionary/com.webster-merriam
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محمد أحمد البيومي .) 2014 ( .ظاهرة التطرف األسباب والعالج .دار المعرفة الجامعية  -القاهرة .طبعة  .1ص .192

 10أنظر :د /عزة فتحي على ( “ .) 2014برنامج مقترح لتحقيق األمن الفكري للشباب باستخدام استراتيجية المحاكمة العقلية لمحاكمة قيم الفكر
المتطرف والتكفيري وتعزيز قيم الوسطية واالنتماء والوالء للوطن” دراسات عربية في التربية وعلم النفس ،السعودية ،عدد  ،50ص،103
منشور على الرابط:
699487/Recrd/com.mandumha.search//:https
11

د /مسفر بن على القحطاني “ .) 2005 ( .التطرف الفكري وأزمة الوعي الديني ،مجلة دراسات إسالمية ،ع  ،11وزارة الشؤون اإلسالمية
واألوقاف والدعوة واإلرشاد ،السعودية .ص.2

 12الشيخ /خالد عبد الرحمن العك “ .) 1997 ( .عوامل التطرف والغلو واإلرهاب وعالجها في ضوء القرآن والسنة” الطبعة األولى ،دار
المكتبي ،دمشق ،ص.15
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التدابري اجلنائية اخلاصة يف مكافحة اجلرائم اإلرهابية يف ضوء القانون االحتادي رقم ( )7لسنة  2014بشأن مكافحة اجلرائم اإلرهابية

المتشــددون فــي موضــع التشــديد( ،((1وهنــاك التطــرف السياســي الــذي يمثــل االيديولوجيــات أو الحــركات التــي
تهــدف إلــى القضــاء علــى الدولــة الدســتورية ،أو اســتبعاد أجــزاء أو شــرائح مــن الســكان مــن ضمــان تمتعهــم
بالحقــوق األساســية أو الضروريــة( .((1ويمكــن القــول بــأن الفكــر المتطــرف المغالــي فيــه والبعــد عــن واقعيــة
الحيــاة والديــن والتعــدد والحــوار ،يجعــل مــن الســهل إقصــاء اآلخــر وعــدم قبولــه ومحاولــة التخلــص منــه .وقــد
نبهــت المواثيــق الدوليــة إلــى التطــرف باعتبــاره عنصــرا ً اساســيا ً الرتــكاب الجرائــم اإلرهابيــة فــي كثيــر مــن
المجتمعــات .لذلــك فقــد اشــارت اليــه الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي قرارهــا رقــم  60/49بتاريــخ  9ديســمبر
1994م ،وأشــار هــذا القــرار إلــى أن الجمعيــة العامــة تشــعر بقلــق عميــق مــن حقيقــة أن هنــاك الكثيــر مــن مناطــق
العالــم ،التــي ترتكــب فيهــا أعمــال إرهابيــة بشــكل متزايــد ،والتــي تســتند إلــى التعصــب  Intoleranceأو التطــرف
(.Extremism((1
وبالرجــوع إلــى المــادة  40مــن قانــون مكافحــة اإلرهــاب نجــد بــأن المشــرع اإلماراتــي لــم يقتصــر الخطــورة
اإلرهابيــة علــى تبنــي الفكــر المتطــرف فــي الشــخص ،بــل اردف قائ ـاً “ أو اإلرهابــي” فــي اإلشــارة منــه إلــى
أنــه فــي حــال تبيــن للمحكمــة أن الشــخص لديــه فكــر ارهابــي فأنــه يــودع إلــى مركــز المناصحــة .وهنــا نجــد بــأن
المشــرع اإلماراتــي ســاوى بيــن الفكــر المتطــرف والفكــر اإلرهابــي فــي الخطــورة .فالفكــر اإلرهابــي يعنــي حالــة
خاصــة مــن حــاالت الفكــر المتطــرف ،إذ أن الفكــر اإلرهابــي بالضــرورة يشــتمل علــى فكــر متطــرف .والفكــر
ـرف المشــرع اإلماراتــي الشــخص اإلرهابــي بأنــه “ كل شــخص ينتمــي
اإلرهابــي متعلــق بالشــخص ،لذلــك فقــد عـ ّ
لتنظيــم إرهابــي ،أو ارتكــب جريمــة ارهابيــة ،أو شــارك مباشــرة أو بالتســبب فــي ارتكابهــا ،أو هــدد بارتكابهــا ،أو
يهــدف أو يخطــط أو يســعى الرتكابهــا ،أو روج أو حــرض علــى ارتكابهــا”(.((1
وبتعليقنــا علــى مــا ورد فــي نــص المــادة  40مــن قانــون مكافحــة الجرائــم اإلرهابيــة اإلماراتــي رقــم  7لســنة 2014
والمتعلــق بشــرط توفــر الخطــورة اإلرهابيــة بصــورة التطــرف الفكــري أو االرهابــي ،فأننــي أجــد بــأن المشــرع
حســنا ً فعــل بحيــث لــم يقتصــر األمــر علــى الفكــر اإلرهابــي إليــداع الشــخص فــي مركــز المناصحــة ،بينمــا شــمل
ذلــك التطــرف الفكــري عمـاً منــه فــي أن يواجــه الجريمــة اإلرهابيــة فــي مهدهــا وقبــل وقوعهــا .فعنــد البحــث عــن
علــة النــص نجــد بــأن المشــرع اإلماراتــي يريــد أن يقــول بــأن كل فكــر متطــرف قــد يــؤدي إلــى وقــوع الجريمــة
اإلرهابــي ،لذلــك يجــب اســتباق الجريمــة قبــل وقوعهــا ومعالجــة ذلــك الشــخص بوضعــه فــي مركــز المناصحــة
لمعالجتــه مــن هــذه اآلفــة الخطيــرة التــي قــد تــؤدي إلــى نتائــج خطيــرة .بحيــث يخضــع الشــخص إلــى برنامــج
تأهيلــي ينمــي لــدى الشــخص الحــوار الهــادئ وقبــول اآلخــر وتصحيــح أفكارهــم المتطرفــة التــي يخشــى مــن تبنيهــم
لهــا ارتــكاب جرائــم إرهابيــة.
الفــرع الثانــي  -:الخشــية مــن ارتــكاب الجريمــة اإلرهابيــة مســتقبالً  -:لقــد عبــر المشــرع اإلماراتــي عــن هــذا
الشــرط فــي الفقــرة  1مــن المــادة  40مــن قانــون مكافحــة الجرائــم اإلرهابيــة التــي تنــص علــى أنــه “ تتوفــر
الخطــورة اإلرهابيــة فــي الشــخص إذا كان متبنيـا ً للفكــر المتطــرف أو اإلرهابــي بحيــث يخشــى مــن قيامــه بارتــكاب
جريمــة إرهابيــة “ .وهــذا النــص يشــير إلــى شــرط االحتماليــة فــي ارتــكاب جريمــة إرهابيــة مســتقبالً ،فالخشــية
اإلمام النووي ،رياض الصالحين من كالم سيد المرسلين ،تحقيق /محمد عصام الدين ،مكتبة االيمان ،المنصورة ،بدون تاريخ نشر ،ص.59
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Sean Norton and Christian Leuprecht ,Canadian Extremist Crime Database ,Methodological Primer,
Defence R&D Canada – Centre for Security Science ,DRDC CSS TM ,2013-004 May ,2013 Canada ,P,8:
available at :http//:post.queensu.ca~/leuprech/docs/reports/Norton_Leuprecht_2013_Canadian20%Extremist20%Crime20%Database20%_Methodological20%Prime_Defence20%Research20%and20%Development20%Canada.pdf
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7

جملة جامعة العني لألعمال والقانـون

الشياب

تعنــي االحتماليــة وهــو جوهــر الخطــورة اإلرهابيــة .وعنصــر االحتمــال يأتــي بيــن الشــك واليقيــن ،بيــن الحتميــة
واإلمــكان ،بيــن حالــة واقعيــة وحالــة مســتقبلية .ولذلــك يجــب معرفــة الواقــع الــذي يعيــش فيــه ذلــك الشــخص للتنبــؤ
بمســتقبله اإلجرامــي .فالخشــية تعنــي ربــط الواقــع بالمســتقبل بحيــث يكــون تحقــق االولــى مرجحـا ً تحقــق األخــرى
وفــق مجــرى العــادي لألمــور .كمــا يجــب اإلشــارة إلــى أنــه ليــس بالضــرورة ووفق ـا ً لنــص المــادة  40مــن ذات
القانــون أن يكــون الشــخص ارتكــب الجريمــة اإلرهابيــة إليداعــه فــي مركــز المناصحــة .فالخشــية ال تعنــي الوجــود
الفعلــي للجريمــة بــل حالــة مســتقبلية يمكــن وقوعهــا وفقـا ً للمجــرى العــادي لألمــور( .((1ويمكــن االســتدالل عليهــا مــن
خــال دراســة العوامــل المحيطــة بالشــخص ،كالعوامــل الشــخصية والعائليــة والنفســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة
والفكريــة .وعــادة مــا يتــم االســتعانة بالخبــراء االجتماعييــن والنفســيين لمعرفــة مــدى توفــر الخطــورة اإلرهابيــة
فــي الشــخص ومــدى تأثيــر هــذه العوامــل واســتعداده الرتــكاب جريمــة إرهابيــة فــي المســتقبل .فـــإذا تبيــن بــأن هــذه
العوامــل تؤثــر علــى الشــخص وقــد تدفعــه إلــى ارتــكاب الجريمــة اإلرهابيــة ،فيعنــي ذلــك توفــر الخطــورة اإلرهابيــة
فــي الشــخص وإيداعــه فــي مركــز المناصحــة.

المطلب الثاني  -:آلية عمل مراكز المناصحة
نــص المشــرع اإلماراتــي علــى أن إيــداع الشــخص فــي مركــز المناصحــة ال بــد أن تتوافــر فــي حقــه الخطــورة
اإلرهابيــة وذلــك بحكــم مــن المحكمــة وبنــاء علــى طلــب النيابــة العامــة عمـاً بأحــكام المــادة  40فقــرة  2مــن قانــون
مكافحــة الجرائــم اإلرهابيــة( .((1هــذا وقــد عــرف المشــرع اإلماراتــي فــي المــادة االولــى مــن ذات القانــون مراكــز
المناصحــة بأنهــا :وحــدات إداريــة تهــدف إلــى هدايــة وإصــاح مــن توافــرت فيهــم الخطــورة اإلرهابيــة أو المحكــوم
عليهــم فــي الجرائــم اإلرهابيــة( .((2فالهــدف الــذي مــن أجلــه أنشــأ المشــرع اإلماراتــي مراكــز المناصحــة هــو الهدايــة
واإلصــاح المتمثــل فــي تأهيــل األشــخاص الذيــن تتوفــر بحقهــم الخطــورة اإلرهابيــة وجعلهــم اشــخاص يتقبلــون
اآلخريــن والمجتمــع( .((2ولقــد جــاءت فكــرة مراكــز المناصحــة فــي التشــريع اإلماراتــي بأنــه قــد تتوصــل التحريــات
االمنيــة إلــى أن هنــاك أشــخاص مغــرر بهــم ولديهــم أفــكار متطرفــة قــد تشــكل منهــم مشــاريع إرهابيــة تكفيريــة لذلــك
وجــب اصالحهــم وتأهيلهــم ونــزع الفكــر المتطــرف مــن اذهانهــم وقبــول االخــر .وقــد أصــدر المشــرع اإلماراتــي
مرســوم بقانــون اتحــادي رقــم  28تاريــخ  4/9/2019فــي شــأن إنشــاء المركــز الوطنــي للمناصحــة والــذي جــاء فيــه
فــي المــادة  1فقــرة  9منــه بــأن المناصحة :مجموعــة مــن البرامــج اإلصالحيــة والتأهيليــة المعــدة بنــاء علــى أســس
علميــة ودينيــة ونفســية واجتماعيــة ،وتهــدف إلــى توجيــه وإرشــاد هدايــة وإصــاح مــن تتوافــر فيهــم الخطــورة
اإلرهابيــة أو المعتنقيــن للفكــر اإلرهابــي أو المتطــرف أو المنحــرف.
فمركــز المناصحــة يعتمــد فــي تحقيــق أهدافــه علــى أخصائييــن فــي المناصحــة والرشــد ،بحيــث يحاولــون تهذيــب
الشــخص وتعليمــه التســامح ونبــذ الكراهيــة مــن النفــوس والتركيــز علــى االعتــدال والوســطية فــي حكمهــم علــى
اآلخريــن .كمــا تركــز مراكــز المناصحــة علــى تثقيــف وتوعيــة األشــخاص ذوي الخطــورة اإلرهابيــة بآثــار الفكــر
 18د .عبد اإلله النوايسه .) 2018 ( .دور قانون مكافحة الجرائم اإلرهابية اإلماراتي في مكافحة الخطورة االجرامية في جرائم اإلرهاب .مجلة
جامعة الشارقة للعلوم القانونية .المجلد  15عدد  .1ص.385 .
19

المادة ( )40/2من قانون مكافحة الجرائم اإلرهابية رقم ( )7لسنة 2014م.

 20المادة األولى من قانون مكافحة الجرائم اإلرهابية.
وتجدر االشارة إلى أن المحكمة االتحادية العليا بدولة اإلمارات العربية المتحدة قد أيدت ثالثة أحكام استئناف بإيداع المحكوم عليهم أحد مراكز
المناصحة ،وكانت محكمة استئناف أبوظبي قد قضت بإدانة المتهمين بتبنيهم الفكر المتطرف أو اإلرهابي (فكر اإلخوان المسلمين) مع توفر
الخطورة اإلرهابية لديهم ،جريدة البيان ،تاريخ الزيارة 2/4/2018م ،منشور على الرابط اإللكتروني:
https//:www.albayan.ae/across-the-uae/accidents2017-10-24-1.3077602/
 21يقصد بعمليات التأهيل :مجموعة من األنشطة التي تعمل على اكساب أو إعادة اكساب الشخص المستهدف أفكار أو معارف أو مهارات بما
يمثل الحد األدنى المطلوب لتحقيق عودته ودمجه في الحياة العامة مرة أخرى ،بما يسهم في التزامه القيم والعادات السائدة.
حول جهود مراكز المناصحة في التأهيل والدمج انظر :د /يحيي محمد أبو مغايض “تجربة مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية في مواجهة
الفكر المتطرف وتحقيق الشراكة المجتمعية” ورقة عمل مقدمة لندوة “دور مؤسسات المجتمع المدني في التصدي لإلرهاب” مركز الدراسات
والبحوث ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،ص  ،296منشور على الرابط اإللكتروني:
https//:repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/57683/
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التدابري اجلنائية اخلاصة يف مكافحة اجلرائم اإلرهابية يف ضوء القانون االحتادي رقم ( )7لسنة  2014بشأن مكافحة اجلرائم اإلرهابية

المتطــرف علــى األفــراد والمجتمــع .فالمجتمعــات التــي تبنــت هــذه األفــكار تدمــرت فــي كل نواحــي الحيــاة .وتجــدر
اإلشــارة إلــى أن برنامــج المناصحــة الــذي اعتمدتــه اإلمــارات العربيــة المتحــدة هــو مشــروع فكــري يُعنــى بدراســة
أحــوال األشــخاص الموقوفيــن أمني ـا ً مــن الناحيــة الفكريــة ،ومعرفــة أســباب ودرجــة تأثرهــم بالفكــر المنحــرف،
مــع بحــث الحلــول المناســبة لمعالجــة الفكــر المنحــرف أو المتطــرف ،ومجابهتــه بالفكــر الصحيــح المســتنير
الموافــق لنصــوص الشــرع الحنيــف ومبادئــه الوســطية الســمحة( ،((2وتقــوم لجنــة المناصحــة بعقــد جلســات فكريــة
بيــن الموقوفيــن المســتهدفين بالبرنامــج وبيــن الراســخون فــي العلــم مــن المشــايخ والعلمــاء والمفكريــن أعضــاء
المناصحــة ،وذلــك للــرد علــى الشــبهات التــي وقــع فيهــا هــؤالء ،ومناقشــتهم فيــه(.((2
ولقــد أشــار المشــرع اإلماراتــي فــي المــادة  4مــن المرســوم بقانــون فــي شــأن إنشــاء المركــز الوطنــي للمناصحــة
إلــى أهــداف المركــز فيمــا يلــي -:
 -1مناصحــة وإصــاح مــن تتوافــر فيهــم الخطــورة اإلرهابيــة أو التطــرف أو المحكــوم عليهــم فــي الجرائــم
اإلرهابيــة.
 -2تأهيل حاملي الفكر اإلرهابي أو المتطرف أو المنحرف والرد على شبهاتهم وتصحيح مفاهيمهم.
 -3اإلسهام في نشر مفهوم الوسطية واالعتدال ونبذ التطرف والعنف واإلرهاب.
 -4تحقيق التوازن الفكري والنفسي واالجتماعي لدى المودعين والخاضعين بهدف إعادة دمجهم في المجتمع.
 -5إبراز دور الدولة في مكافحة اإلرهاب والتصدي للفكر اإلرهابي أو المتطرف أو المنحرف.
كمــا نظــم المشــرع اإلماراتــي بشــكل تفصيلــي عمــل مراكــز المناصحــة فــي المرســوم بقانــون فــي شــأن إنشــاء
المركــز الوطنــي للمناصحــة .حيــث نصــت المــادة  8مــن ذات القانــون بأنــه “ يــودع بالمركــز األشــخاص المحكــوم
بخطورتهــم اإلرهابيــة بنــاء علــى حكــم مــن المحكمــة المختصــة فــي األحــوال المنصــوص عليهــا قانونـاً .وتتولــى
إدارة المركــز إخطــار المــودع بقواعــد وإجــراءات اإليــداع ومــا يترتــب علــى مخالفتهــا مــن مســاءلة قانونيــة.
وال يجــوز إبقــاء المــودع داخــل المركــز بعــد انتهــاء المــدة المحــددة فــي حكــم اإليــداع مــا لــم يصــدر حكــم آخــر
باســتمرار إيداعــه” .وللنائــب العــام وبموجــب المــادة  9مــن ذات القانــون أن يخضــع لبرنامــج المناصحــة ً
كال مــن :
أ -المحكــوم عليهــم بعقوبــة مقيــدة للحريــة فــي جريمــة إرهابيــة ،أو فــي القضايــا الجنائيــة األخــرى ويحملــون أفــكارا ً
متطرفــة أو منحرفــة ،علــى أن يتــم تنفيــذ البرنامــج داخــل المنشــآت العقابيــة التــي يقضــي فيهــا المحكــوم عليــه مــدة
عقوبتــه تحــت إشــراف المركــز.
ب -مــن يتقــدم مــن تلقــاء نفســه أو عــن طريــق وليــه أو الوصــي عليــه ،للخضــوع لبرنامج المناصحة بموجــب
طلــب كتابــي يقــدم إلــى المركــز أو النيابــة المختصــة.
وتكــون مــدة الخضــوع لبرنامج المناصحة المشــار إليهــا فــي الفقــرة (ب) مــن البنــد الســابق بنــا ًء علــى تقريــر
المركــز .وفــي جميــع األحــوال ،يكــون اســتمرار الخضــوع لبرنامج المناصحة وإنهــاؤه بقــرار مــن النائــب العــام
وبالتنســيق مــع الســلطة المختصــة.
كمــا أن المشــرع اإلماراتــي وبموجــب المــادة  10مــن ذات القانــون منــح النائــب العــام ســلطة األمــر باإليــداع
بالمركــز لمــدة خمســة عشــر يومــا ً كالً مــن الخاضــع لبرنامج المناصحــة ،ممــن تقــدم مــن تلقــاء نفســه أو عــن
طريــق وليــه أو الوصــي عليــه ،وذلــك إذا رفــض أو امتنــع عــن تنفيــذ البرنامــج أو تخلــف دون عــذر مقبــول،
 ( 22د /فاطمة بنت عايض بن فواز السلمي (  1430ه)“ .جهود المملكة العربية السعودية في المعالجة الفكرية لإلرهاب من خالل برنامجي
المناصحة والرعاية بوزارة الداخلية” بحث مقدم للمؤتمر الوطني األول لألمن الفكري “المفاهيم والتحديات” في الفترة  22-25جمادى األول،
كرسي األمير نايف بن عبد العزيز لدراسات األمن الفكري بجامعة الملك سعود ،الرياض ،ص ،10منشور على الرابط االلكتروني:
http//:dr-faisal-library.pub.sa/wp-content/upload22/pdf.1311435563/pdf
23

( د /فاطمة بنت عايض بن فواز السلمي ،مرجع سابق ،ص.23
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الشياب

وكذلــك المحــال مــن الســلطة المختصــة ،وعلــى المركــز تقديــم تقريــر عــن حالــة المــودع خــال تلــك الفتــرة .وعلــى
النيابــة المختصــة عــرض األمــر وتقريــر المركــز علــى المحكمــة المختصــة قبــل نهايــة المــدة المشــار إليهــا فــي
البنــد الســابق لتأمــر المحكمــة باســتمرار إيداعــه أو إخــاء ســبيله .فلقــد ألــزم المشــرع النيابــة برفــع هــذه التقاريــر
إلــى المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم باإليــداع مشــفوعا ً برأيهــا ،وقــد أوجــب المشــرع علــى المحكمــة األمــر بإخــاء
ســبيل الشــخص المــودع إذا تبيــن لهــا أن حالتــه تســمح بذلــك( ،((2أي إذا تأكــد لهــا أن الشــخص قــد زالــت عنــه
خطورتــه اإلرهابيــة بتخليــه عــن الفكــر المتطــرف أو اإلرهابــي ولــم يعــد يخشــى منــه ارتــكاب أيــة جريمــة إرهابيــة.
أمــا اذا تبيــن للمحكمــة أن الخطــورة اإلرهابيــة مــا زالــت فــي ذهنيــة الشــخص فــأن للمحكمــة االســتمرار فــي وضعــه
فــي مراكــز المناصحــة.
هــذا التدبيــر الخــاص بإيــداع األشــخاص الذيــن تتوفــر لديهــم الخطــورة اإلرهابيــة إلــى مراكــز المناصحــة ،ال نجــده
حاضــرا ً فــي التشــريع األردنــي .فبتمعننــا لقانــون منــع اإلرهــاب االردنــي لســنة  2006فإننــا لــم نجــد أي مــن
التدابيــر الخاصــة بإيــداع األشــخاص “ مجرمــي اإلرهــاب “ إلــى مراكــز المناصحــة كمــا هــو معمــول فــي التشــريع
اإلماراتــي .لذلــك فإننــا نجــد بأنــه مــن المستحســن مــن المشــرع االردنــي ان يضيــف هــذا التدبيــر إلــى قانــون منــع
اإلرهــاب األردنــي خاصــة وأن هــذا التدبيــر غايتــه نــزع فتيــل الخطــورة اإلرهابيــة لــدى األشــخاص وتجنيــب
المجتمــع مــن ويــات ومخاطــر وآثــار الجرائــم اإلرهابيــة.

المطلب الثالث  -:الطبيعة القانونية للجوء إلى مراكز المناصحة
ال شــك بــأن اللجــوء إلــى مراكــز المناصحــة وإيــداع األشــخاص ذوي الخطــورة اإلرهابيــة قــد يأخــذ شــكل التدابيــر
الجنائيــة لمواجهــة الخطــورة اإلرهابيــة وجريمــة اإلرهــاب قبــل وقوعهــا( ،((2وهــذا يأتــي منســجما ً مــع نــص المــادة
 40مــن قانــون مكافحــة الجرائــم اإلرهابيــة اإلماراتــي الــذي اســتخدم المشــرع فــي هــذه المــادة لفــظ “ تتوافــر
الخطــورة اإلرهابيــة فــي الشــخص “ ولــم يســتخدم لفــظ المتهــم أو المحكــوم عليــه .لذلــك نجــد بــأن هــذا اللفــظ
داللــة واضحــة علــى اعتبــار ذلــك اإلجــراء مــن قبيــل التدابيــر الجنائيــة التــي يمكــن الحكــم بهــا .وقــد منــح المشــرع
اإلماراتــي للمحكمــة الحــق فــي إيــداع األشــخاص فــي تلــك المراكــز وذلــك وفــق أحــكام المــادة  40مــن قانــون
مكافحــة الجرائــم االرهابيــة .وعلــى اعتبــار أن المــادة  40مــن ذات القانــون تحــدد طبيعــة اإليــداع إلــى مراكــز
المناصحــة كأحــد التدابيــر الجنائيــة التــي يمكــن إيقاعهــا علــى الشــخص ذو الخطــورة اإلرهابيــة ،فــإن مــدة هــذا
اإليــداع غيــر مرتبطــة بزمــن محــدد .حيــث ان المــادة  40مــن ذات القانــون ألزمــت النيابــة العامــة إرســال تقاريــر
دوريــة كل ثالثــة أشــهر إلــى المحكمــة عــن حالــة الشــخص المــودع فــي مراكــز المناصحــة ،وللمحكمــة النظــر فــي
ذلــك ،ولهــا الســلطة فــي االفــراج عــن ذلــك الشــخص إذا كانــت حالتــه تســمح بذلــك وزالــت الخطــورة االرهابيــة ،في
حيــن إذا رأت المحكمــة أن الخطــورة اإلرهابيــة مــا زالــت موجــودة فــي شــخص المــودع فــي المراكــز المناصحــة
فلهــا الســلطة أن تبقــى حالــة اإليــداع قائمــة فــي مراكــز المناصحــة.
وانطالق ـا ً مــن نــص المــادة  48مــن ذات القانــون نجــد أن الطبيعــة القانونيــة للجــوء إلــى مراكــز المناصحــة يمثــل
صــورة مــن أســاليب المعاملــة مــع المحكــوم عليهــم فــي المنشــآت العقابيــة .فلقــد أشــار المشــرع اإلماراتــي فــي ذات
المــادة إلــى أنــه “ للنائــب العــام أن يخضــع المحكــوم عليــه بعقوبــة مقيــدة للحريــة فــي جريمــة إرهابيــة لبرنامــج
المناصحــة يشــرف عليــه أحــد مراكــز المناصحــة ،وينفــذ فــي المنشــأة العقابيــة التــي قضــي فيهــا المحكــوم عليــه
مــدة عقوبتــه” .وهــذا واضــح مــن اســتخدام المشــرع اإلماراتــي للفــظ “ المحكــوم عليــه “ فــي حيــن جــاءت المــادة
 40بلفــظ “ الشــخص “ وهــذا يــدل داللــة واضحــة علــى أن اللجــوء إلــى مراكــز المناصحــة فــي المــادة  40يأتــي
24

المادة ( )40/3من قانون مكافحة الجرائم اإلرهابية.

 25المناصحة كتدبير جنائي لها ذات خصائص التدابير الجنائية بشكل عام :فهي تخضع لمبدأ الشرعية فال يفرض تدبير دون نص ،وهذا األمر
أكده المشرع اإلماراتي في المادة ( )4من قانون العقوبات بقوله أنه «ال يفرض تدبير جنائي إال في األحوال وبالشروط المنصوص عليها في
القانون وتسري على التدابير الجنائية األحكام المتعلقة بالعقوبات ما لم يوجد نص على خالف ذلك» .وال يفرض كذلك تدبير جنائي إال بناء
على حكم قضائي صادر عن السلطة القضائية ،كما أن التدابير الجنائية شخصية بمعنى أنها تتجه إلى شخص توافرت فيه الخطورة اإلجرامية،
إذ إن هدف التدابير استئصال هذه الخطورة بالنسبة لهذا الشخص بالذات.
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التدابري اجلنائية اخلاصة يف مكافحة اجلرائم اإلرهابية يف ضوء القانون االحتادي رقم ( )7لسنة  2014بشأن مكافحة اجلرائم اإلرهابية

انســجاما ً مــع فكــرة التدابيــر الجنائيــة ،بينمــا المــادة  48مــن ذات القانــون تعتبــر اإليــداع إلــى مراكــز المناصحــة أحــد
أســاليب المعاملــة العقابيــة داخــل المنشــأة العقابيــة .وهــذا التعامــل يأتــي منســجما ً مــع رســالة المشــرع اإلماراتــي
الــذي يحــاول جاهــدا ً مكافحــة الفكــر المتطــرف لــدى األشــخاص بإخضاعــه إلــى برامــج المناصحــة لنــزع ذلــك
الفكــر المتطــرف .كمــا أن اإليــداع فــي المــادة  48مــن ذات القانــون يأتــي عقــب ارتــكاب الشــخص للجريمــة
اإلرهابيــة بعكــس المــادة  40التــي أشــارت إلــى عبــارة “ يخشــى مــن قيامــه بارتــكاب جريمــة إرهابيــة “ .االمــر
الــذي يؤكــد بــأن كل مرتكــب لجريمــة إرهابيــة بالضــرورة يتبنــى فكــر متطــرف ويجــب التعامــل معــه بأســلوب
المناصحــة بجانــب العقوبــة البدنيــة التــي تفــرض عليــه .ويمكــن القــول بــأن اللجــوء إلــى مراكــز المناصحــة كأحــد
أســاليب المعاملــة العقابيــة فــي المنشــآت العقابيــة يمثــل الرعايــة االجتماعيــة للمحكــوم عليــه فــي المنشــآت العقابيــة.
ويقصــد بالرعايــة االجتماعيــة للمحكــوم عليــه فــي المنشــأة العقابيــة مســاعدته علــى تقبــل الحيــاة الجديــدة داخــل
المؤسســة العقابيــة والتكيــف مــع ظروفهــا بمــا تفرضــه عليــه مــن قيــود ،فهــي تســهم مــن ناحيــة فــي حــل مشــاكل
المحكــوم عليــه ســواء تلــك التــي تركهــا خــارج المؤسســة العقابيــة ،والتــي تتعلــق بأســرته وبعملــه أو التــي تحــدث
داخــل المؤسســة العقابيــة وأولهــا الصدمــة التــي تنشــأ بســبب إيداعــه فــي المؤسســة العقابيــة ،واختالطــه بغيــره مــن
المحبوســين والممارســات غيــر األخالقيــة داخــل المؤسســة والفــراغ الرهيــب الــذي يشــعر بــه ،هــذه المشــاكل أو
غيرهــا تعمــل الرعايــة االجتماعيــة علــى حلهــا أو التخفيــف مــن أثارهــا(.((2
وتنطلــق عمليــة الرعايــة االجتماعيــة مــن اليــوم األول للمحكــوم عليــه فــي المؤسســة العقابيــة ،ألن انتقالــه إلــى
جــو الســجن البغيــض يحــدث انقالبــا كامــا فــي مجريــات حياتــه ،األمــر الــذي يجعــل أيامــه األولــى بصفــة خاصــة
شــديدة قاســية مملــوءة باالضطــراب والقلــق والعــذاب النفســي( .((2ويمكــن القــول بــأن دراســة مشــكالت المحكــوم
عليــه قبــل دخولــه المنشــأة العقابيــة ،تحــدد كيفيــة وطريقــة تأهيلــه وإصالحــه وكيفيــة قضائــه لفتــرة عقوبتــه ،وكذلــك
الوقــوف علــى مشــكالت المحكــوم عليــه أثنــاء وجــوده فــي المؤسســة العقابيــة يســاعد علــى رعايتــه واألخــذ بيــده،
فــا شــك أن الحيــاة فــي المؤسســة العقابيــة مختلفــة عــن خارجهــا ،واألســرة التــي يعولهــا قــد تركهــا ،والعمــل الــذي
كانــت تعيــش منــه أســرته قــد توقــف ،والزوجــة فارقهــا زوجهــا وتحملــت وحدهــا مســؤولية األســرة ،واألم واالبنــة
مريضــة مثــال ..كل ذلــك يحتــاج للرعايــة والحلــول للمشــاكل التــي يعتبرهــا أكبــر المشــكالت وال يجــد لهــا حــا(.((2

المبحث الثاني  -:التدابير الجنائية االضافية المقررة في مواجهة الجرائم اإلرهابية
باإلضافــة إلــى تدبيــر اإليــداع فــي أحــد مراكــز المناصحــة التــي أشــرنا إليهــا ســابقاً ،فقــد تبنــى المشــرع اإلماراتــي
بالمــادة  41مــن قانــون مكافحــة الجرائــم اإلرهابيــة مجموعــة مــن التدابيــر الجنائيــة األخــرى لمواجهــة الجريمــة
اإلرهابيــة بعضهــا تدابيــر مقيــدة للحريــة ،وبعضهــا اآلخــر ســالبة للحقــوق ،يجــوز للمحكمــة الحكــم بهــا بنــا ًء علــى
طلــب النيابــة ،كمــا تــرك لهــا تحديــد مــدة التدبيــر وفــق ســلطتها التقديريــة( .((2وتمتــاز هــذه التدابيــر الجنائيــة بأنهــا
تدابيــر شــخصية ،بحيــث ال تفــرض إال علــى األشــخاص ذاتهــم الذيــن توفــر بهــم الخطــورة اإلرهابيــة أو مرتكبــي

 26د.عادل خميس المعمري .) 2017 ( ،عادل خميس المعمري ،مدى حق المسجون في حرمة الحياة الخاصة عند تنفيذ العقوبة .مركز بحوث
شرطة الشارقة .المجلد السادس .العدد  .2رقم  .101ص198
27

د.مدحت محمد عبدالعزيز إبراهيم .) 2008 ( ،حقوق اإلنسان في مرحلة التنفيذ العقابي ،دار النهضة العربية،ط2

28

د.إبراهيم سليمان القطاونة د .محمد السعيد عبد الفتاح .) 2016 ( ,كتاب علم االجرام و العقاب ,دار الحافظ ,ط1

 29لذلك يمكن القول بأن من بين السمات التي تميز التدبير عن العقوبة الجنائية هي قابلية التدبير للتعديل  modifiables Mesuresخالل مرحلة
لتنفيذ .فعلى العكس من العقوبة التي ال يجوز إبدالها بعقوبة أخرى أثناء مرحلة التنفيذ  ،فإن التدبير يجوز أن يبدل كليا ً أو يعدل جزئيا ً أثناء
التنفيذ  ،متى كان ذلك يالئم شخصية المجرم ودرجة خطورته اإلجرامية .وعلى هذا نص قانون العقوبات اإليطالي في مادته  27في فقرتها
األخيرة إذ أجاز التعديل الالحق للحكم بالتدبير سواء كان هذا التعديل بالتخفيف أو التشدد أو اإللغاء.
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الشياب

الجرائــم اإلرهابيــة وليــس علــى ذويهــم( .((3كمــا أن هــذه التدابيــر تخضــع لمبــدأ الشــرعية الجنائيــة( ،((3والــذي يعنــي
عــدم جــواز الحكــم بــأي تدبيــر إال فــي األحــوال التــي أشــار إليهــا القانــون.
والتدابيــر الجنائيــة عمومـا ً مجموعــة مــن اإلجــراءات القهريــة التــي يرصدهــا المجتمــع مــن أجــل مواجهــة الخطورة
اإلجراميــة( ((3الكامنــة فــي الشــخص والتــي تنبــئ عــن احتمــال ارتــكاب الجريمــة فــي المســتقبل .ويتضــح مــن
هــذا التعريــف أن التدابيــر ليســت إال وســائل الغــرض منهــا حمايــة ووقايــة المجتمــع ضــد الخطــر المســتقبلي للمجــرم
 ،وذلــك بقطــع الطريــق بينــه وبيــن الوســائل الدافعــة أو التــي تســهل لــه ارتــكاب الجريمــة  -مثــال ذلــك مصــادرة
الســاح أو إغــاق المحــل أو حظــر اإلقامــة ...الــخ  -أو عــن طريــق إعــداده لحيــاة شــريفة فــي المجتمــع أو
عالجــه مــن مــرض عقلــي أو نفســي يؤثــر فــي ســلوكه  ،كإلحــاق المجــرم بعمــل مــا مــن األعمــال أو وضعــه تحــت
مراقبــة الشــرطة أو إيداعــه فــي إحــدى المصحــات النفســية أو العقليــة .والتدبيــر وفــق هــذا التعريــف ال يتوافــر
فيــه معنــى األلــم المتوافــر فــي العقوبــة  ،أي أنــه يتجــرد مــن المضمــون األخالقــي الــذي يعطــي للعقوبــة أهــم
خصائصهــا .فالغــرض النفعــي  ،المتمثــل فــي الدفــاع عــن المجتمــع ضــد خطــورة المجــرم لمنــع ارتــكاب لجرائــم
جديــدة  ،هــو الغــرض األساســي للتدابيــر( .((3وتتمثــل التدابيــر الجنائيــة فــي الجرائــم اإلرهابيــة بمــا يلــي:
المطلب األول  -:المنع من السفر
بموجــب نــص المــادة  41مــن قانــون مكافحــة الجرائــم اإلرهابيــة اإلماراتــي “ للمحكمــة ،بنــاء علــى طلــب مــن
النيابــة أن تحكــم بإخضــاع مــن توافــرت فيــه الخطــورة اإلرهابيــة وللمــدة التــي تحددهــا المحكمــة لتدبيــر أو أكثــر
مــن التدابيــر اآلتيــة  -:أ -المنــع مــن الســفر .”...وهــذا التدبيــر الــذي أشــار إليــه المشــرع اإلماراتــي مرتبــط بــكل
شــخص توافــرت الخطــورة اإلرهابيــة لديــة .وقــد ســبق أن بينــا المقصــود بالخطــورة اإلرهابيــة وكيــف تكــون
الخطــورة اإلرهابيــة لــدى األشــخاص ومــا هــي عناصرهــا .فالخطــورة اإلرهابيــة هــي نــوع خــاص مــن الخطــورة،
فهــي ليســت خطــورة اجراميــة فقــط بــل تتعــدى ذلــك لتصــل الخطــورة اإلرهابيــة والتــي عرفتهــا المــادة  40فقــرة 1
مــن القانــون االتحــادي رقــم  7لســنة  2014فــي شــأن مكافحــة الجرائــم اإلرهابيــة والتــي تنــص علــى أن “ تتوفــر
الخطــورة اإلرهابيــة فــي الشــخص إذا كان متبنيـا ً للفكــر المتطــرف أو اإلرهابــي بحيــث يخشــى مــن قيامــه بارتــكاب
جريمــة إرهابيــة” .وهــذا يعنــي يجــب أن يتطلــب لقيــام الخطــورة اإلرهابيــة لــدى األشــخاص توفــر عنصريــن
وهمــا-:
 -1تبني فكر متطرف أو إرهابي
 -2يخشى ارتكابه لجرائم إرهابية
ويقصــد بتدبيــر المنــع مــن الســفر هــو حرمــان الشــخص مــن مغــادرة اإلقليــم االماراتــي ،فهــو مــن التدابيــر الجنائيــة
المقيــدة للحرية.
وهنــا يثــور التســاؤل حــول النطــاق الشــخصي لهــذا التدبيــر ،بحيــث هــل يشــمل مــن يحمــل الجنســية اإلماراتيــة
وهنا شخصية التدبير الجنائي هي ذاتها بشخصية العقوبة الجنائية  peine la de personnalité Laعدم جواز توقيعها إال على الجاني
30
نفسه مرتكب الواقعة اإلجرامية  ،فاعالً كان أم شريكاً .فالمسؤولية الجنائية شخصية  ،ال تضامن فيها  ،والعقوبة التي تترتب على قيامها لها
ذات السمة الشخصية .فال يجب أن تمتد العقوبة أو أثرها  -بحسب األصل وكأمر مقصود  -إلى أشخاص آخرين خالف الجاني  ،كأفراد أسرته
أو ورثته أو من يربطهم به صلة ما.
 31ويقصد بشرعية العقوبة الجنائية  peine la de Légalitéأن يوكل إلى المشرع وحده أمر تقرير العقوبات التي تطبق حال مخالفة الشق
التجريمي من القاعدة الجنائية .وإذا كان تحديد العقوبة بالتالي هو عمل السلطة التشريعية  ،فإنها قد تفوض في ذلك السلطة التنفيذية في تحديد
العقوبات لما يكون المشرع نفسه قد جرمه من أفعال  ،وهو ما يسمى بالتفويض التشريعي المنصب على ركن الجزاء .راجع د .عبد العظيم
مرسي وزير  ،شرح قانون العقوبات.
 32حول تعريف الخطورة اإلجرامية والتدابير راجع  ،د .يسر انور علي .) 1987 ( .انون العقوبات القسم العام -الكتاب األول  -دار النهضة
العربية .ص 366وما بعدها.
33

.179 .p ,Cujas ,Patin Mélanges ,sûreté de mesure la de et peine la de distinction La) 1965 (. ,Schmelck .R
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التدابري اجلنائية اخلاصة يف مكافحة اجلرائم اإلرهابية يف ضوء القانون االحتادي رقم ( )7لسنة  2014بشأن مكافحة اجلرائم اإلرهابية

وغيرهــم مــن المقيميــن فــي الدولــة .أم أنــه يقتصــر األجنبــي المقيــم فــي الدولــة؟.
بالرجــوع إلــى نــص المــادة  41مــن قانــون مكافحــة الجرائــم اإلرهابيــة نجــد بــأن المشــرع اإلماراتــي اســتخدم عبارة
المنــع مــن الســفر ،وجــاءت هــذه العبــارة علــى االطــاق بحيــث تشــمل جميــع األشــخاص وال يقتصــر المنــع مــن
الســفر علــى االجانــب فقــط بــل يشــمل المواطنيــن ايضـاً .وهنــا يدفعنــا القــول إلــى انــه يمكــن ان يكــون تعــارض بيــن
بعــض النصــوص القانونيــة علــى فــرض ذلــك .فالمــادة  46مــن قانــون مكافحــة الجرائــم اإلرهابيــة توجــب االبعــاد
للشــخص المــدان فــي أي جريمــة ارهابيــة ،والمــادة  41تقــرر المنــع مــن الســفر؟! .لذلــك ال بــد مــن التمييــز بيــن
مســألتين -:
األولــى  -:قــرار المنــع مــن الســفر الصــادر مــن المحكمــة عقــب إصــدار حكــم اإلدانــة  .هــذا القــرار بالمنــع مــن
الســفر نجــده مقتصــرا ً علــى مــن يحمــل الجنســية اإلماراتيــة وليــس األجنبــي ،حيــث أن األجنبــي يبعــد بحكــم القانــون
بموجــب المــادة  46مــن قانــون مكافحــة الجرائــم اإلرهابيــة.
الثانيــة  -:قــرار المنــع مــن الســفر الصــادر مــن النيابــة العامــة أثنــاء التحقيــق ونظــر الدعــوى الجزائيــة .هــذا القــرار
ال يقتصــر علــى مــن يحمــل الجنســية اإلماراتيــة بــل يشــمل الجميــع ( األجنبــي والمواطــن ) ،فهــو ليــس مرتبط ـا ً
بحكــم االدانــة ،لذلــك نجــده تدبيــر احتــرازي يصــدر مــن أجــل البحــث عــن الحقيقــة والعدالــة .فقــد أشــارت المــادة
 54فقــرة  2مــن قانــون مكافحــة الجرائــم اإلرهابيــة علــى أنــه “ يكــون للنائــب العــام أو مــن يفوضــه مــن المحاميــن
العاميــن عنــد قيــام المقتضــى أن يأمــر بمنــع الشــخص اإلرهابــي مــن الســفر” .فالمنــع مــن الســفر الــوارد فــي المــادة
أعــاه يكــون بأمــر مــن النائــب العــام علــى المواطــن وغيــر المواطــن أثنــاء تحريــك الدعــوى الجزائيــة ،وذلــك
لضمــان عــدم خروجــه مــن الدولــة وتمهيــدا لتقديمــه إلــى العدالــة ،بعكــس تدبيــر المنــع مــن الســفر الــوارد فــي المــادة
 41والــذي يصــدر مــن المحكمــة المختصــة بعــد حكــم اإلدانــة ،وفقــط علــى لمواطــن الــذي يحمــل جنســية الدولــة.

المطلب الثاني -:المراقبة وحظر ارتياد أماكن أو محال معينة
ســنبين فــي هــذا المطلــب تدبيــري المراقبــة وحظــر ارتيــاد أماكــن أو محــال معينــة التــي أقرهــا المشــرع اإلماراتــي
فــي قانــون مكافحــة الجرائــم اإلرهابيــة ،كإحــدى الوســائل التشــريعية لمواجهــة الجريمــة االرهابيــة.
الفرع األول  -:المراقبة
يقصــد بالوضــع تحــت المراقبــة بأنــه( “ ((3نموذجـا ً للتدبيــر االحتــرازي فهــو بمثابــة تدبيــر يعمــل قنــاع العقوبــة”(.((3
كمــا يقصــد بــه “ بأنــه وضــع المحكــوم عليــه تحــت إشــراف الشــرطة وتقييــد حريتــه بالقــدر الــذي يمكــن الشــرطة
مــن مالحقتــه ،ورصــد تصرفاتــه وســلوكه ،ومعرفــة مصــدر تعيشــه”( .((3ويأتــي هــذا التدبيــر بالمراقبــة كأحــد
التدابيــر المقيــدة للحريــة فــي قانــون العقوبــات االتحــادي ،وقــرار المراقبــة الصــادر مــن قبــل المحكمــة فــي الجرائــم
اإلرهابيــة يأتــي بداللــة المراقبــة المشــار إليهــا فــي قانــون العقوبــات االتحــادي .والتــي وضحــت المــادة  115مــن
قانــون العقوبــات االتحــادي علــى أن المراقبــة تعنــي “ إلــزام المحكــوم عليــه بالقيــود التاليــة كلهــا أو بعضهــا وفقــا
لمــا يقــرره الحكــم.
أن ال يغيــر محــل إقامتــه إال بعــد موافقــة الجهــة االداريــة المختصــة ،فــإذا لــم يكــن لــه محــل إقامــة عينــت

-1

 34المشرع الفرنسي عرف المراقبة في المادة  40 - 132من قانون العقوبات بأنه بمنزلة تدبير يفرض على المحكوم عليه بعقوبة السجن مع
وقف التنفيذ يخضع فيها لبعض االلتزامات ،والقيود في مدة االختبار إذا خالف االلتزامات والقيود المفروضة عليه خالل مدة االختبار تنفذ
عليه العقوبة .ويحضر على المراقب أن يغيب عن مكان إقامته أو أي مكان آخر يعينه القاضي .انظر
M .Francois Pellet ) 2017 (. ,la rapport de la loi tendant a renforer l`efficacite de la justice penal -Repiers25
janvier.
35

أحمد عوض بالل .) 2001 ( ،قانون العقوبات القسم العام .دار النهضة العربية .القاهرة850 .

36

عبد العظيم وزير .) 1989 ( .شرح قانون العقوبات .مطبعة جامعة المنصورة .مصر .ص 320
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جملة جامعة العني لألعمال والقانـون

الشياب

لــه هــذه الجهــة مح ـاً
-2

أن يقدم نفسه إلى الجهة اإلدارية المختصة في الفترات الدورية التي تحددها.

-3

أن ال يرتاد األماكن التي حددها الحكم.

-4

أن ال يبرح مسكنه ليالً إال بإذن من الجهة اإلدارية المختصة.

وفي جميع األحوال ،تطبق القواعد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بهذا الشأن.
ويخضــع تدبيــر المراقبــة ســواء كان عقوبــة أو تدبيــر لمبــدأ الشــرعية الجنائيــة والــذي أكــده المشــرع اإلماراتــي
فــي المــادة  4مــن قانــون العقوبــات بأنــه “ ال يفــرض تدبيــر جنائــي إال فــي األحــوال وبالشــروط المنصــوص عليهــا
فــي القانــون .وتســري علــى التدابيــر الجنائيــة األحــكام المتعلقــة بالعقوبــات مــا لــم يوجــد نــص علــى خــاف ذلــك”.
وتشــرف المحكمــة التــي تنفيــذ التدابيــر التــي أمــرت بهــا عم ـاً بالمــادة  41فقــرة  2مــن قانــون مكافحــة الجرائــم
اإلرهابيــة ،وعلــى النيابــة العامــة عــرض تقاريــر علــى المحكمــة عــن مســلك الخاضــع للتدبيــر فــي فتــرات دوريــة
ال تزيــد أي فتــرة منهــا علــى ثالثــة أشــهر.
وبالنســبة لمــدة المراقبــة ،فإنــه وبالرجــوع إلــى قانــون العقوبــات اإلماراتــي نجــد بــأن الحــد األعلــى للمراقبــة يصــل
لخمــس ســنوات ،بينمــا ال يوجــد حــد أدنــى لذلــك .وانســجاما ً مــع علــة المراقبــة نجــد بــأن المراقبــة تأتــي بعــد تنفيــذ
الحكــم الجزائــي ،وليــس أثنــاء تنفيــذ الحكــم الجزائــي وذلــك للحيلولــة دون ارتــكاب الشــخص المراقــب جرائــم خــال
المــدة المحــددة لهــا ،وبالتالــي فــإذا انقضــت تلــك المــدة دون ارتــكاب جريمــة جديــدة فذلــك يعنــي أن المراقبــة حققــت
مرادهــا وال يكــون هنــاك ثمــة مبــرر المتدادهــا ،وفــي حــال مخالفــة التدبيــر الــذي أمــرت بــه المحكمــة يعاقــب
بالحبــس مــدة ال تزيــد عــن ســنة وفقـا ً ألحــكام المــادة  41فقــرة  4مــن قانــون مكافحــة الجرائــم اإلرهابيــة.
ويمكن القول بأن الوضع تحت المراقبة الصادر من المحكمة له قواعد ال بد من تحققها وهي -:
-1

عدم تنفيذ الوضع تحت المراقبة إال بعد تنفيذ العقوبة االصلية فعلياً.

-2

عدم تنفيذ الوضع تحت المراقبة مع عقوبة االبعاد

-3

عدم سقوط الوضع تحت المراقبة بالتقادم ألنه منفذ بطبيعته

الفرع الثاني  -:حظر ارتياد أماكن أو محال معينة
أشــارت المــادة  41مــن قانــون مكافحــة الجرائــم اإلرهابيــة إلــى تدبيــر حظــر ارتيــاد أماكــن أو محــال معينــة .وقــد
أشــار قانــون العقوبــات إلــى هــذا التدبيــر ايضـا ً فــي نــص المــادة  111مــن قانــون العقوبــات التــي وضحــت أنــه “
للمحكمــة أن تحظــر علــى المحكــوم عليــه ارتيــاد المحــال العامــة التــي تحددهــا إذا كانــت الجريمــة قــد وقعــت تحــت
تأثيــر مســكر أو مخــدر ،كذلــك فــي الحــاالت األخــرى التــي ينــص عليهــا القانــون ،ويكــون الحظــر لمــدة ال تقــل عــن
ســنة وال تزيــد علــى خمــس ســنوات”.
ويتضــح مــن نــص المــادة  41مــن قانــون مكافحــة جرائــم اإلرهــاب بــأن المشــرع منــح المحكمــة ســلطة القضــاء
بتدبيــر حظــر ارتيــاد األماكــن علــى المحكــوم عليــه ،وعلــى المحكمــة أن تحــدد األماكــن والمحــال المحظــور
ارتيادهــا بشــرط أن ال تقــل عــن ســنة وال تزيــد عــن خمــس ســنوات تطبيقـا ً لنــص المــادة  111مــن قانــون العقوبــات
االتحــادي.
ويشترط للحكم بتدبير حظر االرتياد لألماكن أو المحال في الجرائم اإلرهابية ما يلي -:
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التدابري اجلنائية اخلاصة يف مكافحة اجلرائم اإلرهابية يف ضوء القانون االحتادي رقم ( )7لسنة  2014بشأن مكافحة اجلرائم اإلرهابية

-1

ضــرورة ارتــكاب مــن يتــم إنــزال التدبيــر بــه لجريمــة إرهابيــة ،ولقــد حــرص المشــرع اإلماراتــي علــى
ذلــك مــن خــال نــص المــادة  41مــن قانــون مكافحــة الجرائــم اإلرهابيــة والمــادة  129مــن قانــون العقوبات
االتحــادي التــي تنــص علــى أنــه “ ال يجــوز أن توقــع التدابيــر المنصــوص عليهــا فــي هــذا البــاب علــى
الشــخص دون أن يثبــت ارتكابــه لفعــل يعــده القانــون جريمــة وكانــت حالتــه تســتدعي تطبيــق هــذا اإلجــراء
حفاظ ـا ً علــى ســامة المجتمــع.

-2

توفــر الخطــورة االجراميــة فــي الشــخص المحكــوم عليــه .ويمكــن القــول بــأن الخطــورة االجراميــة اشــمل
مــن الخطــورة االرهابيــة ،لذلــك مــن كانــت حالتــه النفســية أو االجتماعيــة أو البيئيــة قــد تنــذر باحتمــال أن
يرتكــب الشــخص جريمــة مســتقبلية بســببها فــأن الخطــورة االجراميــة تتوفــر بحقــه ويمكــن للمحكمــة أن
تقضــي بهــذا التدبيــر "تدبيــر حظــر ارتيــاد أماكــن أو محــال معينــة" (.((3

المطلب الثالث  -:حظر االقامة في مكان معين أو منطقة محددة.
لقــد أشــار المشــرع اإلماراتــي إلــى هــذا التدبيــر فــي نــص المــادة  41مــن قانــون مكافحــة الجرائــم االرهابيــة ،ويعني
هــذا التدبيــر وفقـا ً لنــص المــادة  112مــن قانــون العقوبــات حرمــان منــع الشــخص المحكــوم عليــه مــن أن يقيــم أو
يرتــاد بعــد االفــراج عنــه هــذا المــكان أو االمكنــة المعينــة فــي الحكــم لمــدة ال تقــل عــن ســنة وال تزيــد علــى خمــس
ســنوات .ويهــدف هــذا التدبيــر إلــى المباعــدة أو الحيلولــة دون تكــرار الجانــي لجريمتــه ،وذلــك بفصــل العوامــل
الدافعــة إلــى تكــرار جريمتــه عنــه وقطــع الطريــق عليــه ،أو إبعــاده عــن مــكان الجريمــة خشــية أن يفتــك بــه أهــل
المجنــي عليــه أو الجمهــور .ويأتــي هــذا التدبيــر مــن الحكمــة القائلــة الوقايــة خيــر مــن العــاج ،وقــد ال يقتصــر حظر
اإلقامــة فــي مــكان معيــن علــى إبعــاد الجانــي عــن هــذا المــكان بــل قــد يخضــع فــي محــل إقامتــه الجديــد إلجــراءات
إشــراف ومســاعدة أو تفــرض عليــه واجبــات معينــة بهــدف تســهيل انخراطــه فــي مجتمعــه الجديــد ،وهــذا التدبيــر
يكــون فــي األصــل مؤقتـا ً كمــا هــو فــي المــادة  112مــن قانــون العقوبــات ويجــوز للقاضــي خفــض مدتــه تبعـا ً لمــا
يظهــر علــى ســلوك المحكــوم عليــه مــن تحســن وفق ـا ُ ألحــكام المــادة  114مــن قانــون العقوبــات .حيــث أشــارت
المــادة الســابقة إلــى أنــه “ للمحكمــة التــي أصــدرت الحكــم أن تنقــص المــدة المقضــي بهــا طبقـا ً للمــواد الســابقة أو
أن تعفــي المحكــوم عليــه مــن المــدة الباقيــة أو أن تعــدل فــي األماكــن التــي ينفــذ فيهــا التدبيــر وذلــك كلــه بنــاء علــى
طلــب النيابــة العامــة أو المحكــوم عليــه”.
ويهــدف تدبيــر حظــر االقامــة فــي مــكان معيــن أو منطقــة معينــة إلــى تحقيــق وظيفــة محــددة هــي الوقايــة أو المنــع
الخــاص ،أي محاولــة القضــاء علــى عوامــل الخطــورة الفرديــة التــي قــد تدفــع الشــخص اإلرهابــي إلــى ارتــكاب
جريمــة فــي المســتقبل( .((3فالتدبيــر ال يســتهدف اإليــام والتكفيــر عــن الجريمــة التــي وقعــت .وإنمــا يرمــي إلــى
إبعــاد المجــرم اإلرهابــي عــن الظــروف والعوامــل التــي تهيــئ لــه ســلوك ســبيل الجريمــة اإلرهابيــة ،أي إبعــاده
عــن أســباب خطورتــه .وكــون التدابيــر تتصــل بالخطــورة اإلرهابيــة المســتقبلية وليــس الجريمــة أو الواقعــة
اإلجراميــة المرتكبــة فــإن األمــر يوجــب أن يراعــى عنــد توقيعهــا تناســبها مــع شــخصية الجانــي
وخطورتــه دون بحــث فــي األســاس الموضوعــي المتمثــل فــي الجريمــة التــي كانــت قــد وقعــت.

المطلب الرابع  -:تحديد االقامة في مكان معين ومنع االتصال بشخص أو أشخاص معيين
الفرع األول  -:تحديد اإلقامة في مكان معين
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جملة جامعة العني لألعمال والقانـون

الشياب

أشــار المشــرع اإلماراتــي إلــى هــذا التدبيــر فــي نــص المــادة  41مــن قانــون مكافحــة الجرائــم اإلرهابيــة ،ويعنــي
ذلــك إلــزام الشــخص باإلقامــة فــي مــكان محــدد ال يغــادره ،والغالــب أن يكــون المــكان خاصــا ً بالشــخص ذاتــه
مثل مســكنه المعتــاد أو أي مــكان آخــر يملكــه أو يســتأجره ،لكنــه قــد يكــون مكان ـا ً تفرضــه الســلطة التــي تقــرر
تحديــد إقامتــه فيــه مراعــاة العتبــارات المصلحــة العامــة أو ســامة الشــخص الــذي حــددت إقامتــه فــي هــذا المــكان.
وبالنظــر إلــى المــادة  41مــن قانــون مكافحــة جرائــم اإلرهــاب نجــد بــأن المشــرع اإلماراتــي منــح المحكمــة ســلطة
القضــاء بتدبيــر تحديــد اإلقامــة فــي مــكان معيــن للمحكــوم عليــه الــذي توافــرت فــي الخطــورة االرهابيــة ،وعلــى
المحكمــة أن تحــدد األماكــن التــي يقيــم بهــا بشــرط أن ال تقــل عــن ســنة وال تزيــد عــن خمــس ســنوات تطبيقـا ً لنــص
المــادة  111مــن قانــون العقوبــات االتحــادي.
الفرع الثاني  -:منع االتصال بشخص أو أشخاص معيين
لقــد أشــار المشــرع اإلماراتــي إلــى هــذا النــوع مــن التدابيــر فــي المــادة  41مــن قانــون مكافحــة الجرائــم االرهابيــة،
ويمكــن تســمية هــذا التدبيــر “ بتدابيــر الرقابــة واإلشــراف  surveillance de Mesuresوالتــي تخضــع
الشــخص المحكــوم عليــه اإلرهابــي لعــدد مــن االلتزامــات والقيــود تحــت رقابــة عــدد مــن األشــخاص المؤهليــن
لتلــك الرقابــة كمنعــه مــن مخالطــة مــن شــاركوه فــي الجريمــة أو االتصــال بالمجنــي عليــه .ويحقــق هــذا التدبيــر
وظيفــة أساســية وهــي تحقيــق غــرض نفعــي يتمثــل فــي الدفــاع عــن المجتمــع ضــد احتماليــة ارتــكاب جرائــم تمثــل
عــدوان عليــه فــي المســتقبل ،وذلــك مــن خــال إبعــاده عــن األشــخاص الذيــن قــد يتأثــر بهــم ويدفعونــه إلــى
ارتــكاب الجريمــة مســتقبالً(. ((3
ويصــدر هــذا التدبيــر مــن قبــل المحكمــة المختصــة بالنظــر فــي جرائــم أمــن الدولــة بنــاء علــى طلــب مــن قبــل
النيابــة العامــة عمـاً بأحــكام المــادة  41مــن قانــون مكافحــة الجرائــم اإلرهابيــة .كمــا يخضــع هــذا التدبيــر لرقابــة
هــذه المحكمــة بنــاء علــى التقاريــر الــواردة مــن قبــل النيابــة العامــة وبشــكل دوري كل ثالثــة أشــهر .وبالنســبة لمــدة
هــذا التدبيــر ،فإنــه وبالرجــوع إلــى قانــون العقوبــات اإلماراتــي لــم نجــد أي مــن النصــوص التــي تكلمــت عــن هــذا
التدبيــر ،كذلــك األمــر فــي قانــون مكافحــة الجرائــم اإلرهابيــة الــذي خــا مــن تحديــد مــدة هــذا التدبيــر.
وأننــي أجــد بأنــه قياســا ً علــى التدابيــر الســالفة ذكرهــا فــأن مــدة هــذا التدبيــر ال تقــل عــن ســنة وال تزيــد
علــى خمــس ســنوات .إال أنــه ولليقيــن القانونــي فإننــي أرى مــن المناســب إضافــة هــذا التدبيــر إلــى قائمــة التدابيــر
الجنائيــة الــواردة فــي قانــون العقوبــات االتحــادي فــي المــادة .110

وبنتيجــة اســتعراضنا للمبحــث الثانــي الخــاص بالتدابيــر االضافيــة المقــررة فــي مواجهــة الجرائــم اإلرهابيــة فــي
القانــون االتحــادي رقــم  7لســنة  2014بشــأن مكافحــة الجرائــم اإلرهابيــة ،فإننــا لــم نجــد المشــرع األردنــي
تبنــى مثــل هــذه التدابيــر فــي قانــون منــع اإلرهــاب االردنــي لســنة  .2006بــل تــرك المســألة لتطبــق
عليهــا التدابيــر الجنائيــة المشــار إليهــا فــي قانــون العقوبــات .ومــن هنــا فإننــا نجــد بأنــه مــن االفضــل االشــارة إلــى
هــذه التدابيــر الخاصــة بمواجهــة الجرائــم اإلرهابيــة فــي قانــون منــع اإلرهــاب لســنة  2006خاصــة بــأن جرائــم
اإلرهــاب لهــا قانونهــا الخــاص ولهــا طابعهــا الخــاص والــذي يســعى المشــرع األردنــي مواجهتهــا بالســرعة
الممكنــة والحــد مــن هــذه الجريمــة.
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التدابري اجلنائية اخلاصة يف مكافحة اجلرائم اإلرهابية يف ضوء القانون االحتادي رقم ( )7لسنة  2014بشأن مكافحة اجلرائم اإلرهابية

الخاتمة -:
وبنتيجــة الــكالم عــن التدابيــر الجنائيــة الخاصــة فــي مكافحــة الجرائــم اإلرهابيــة والســالف بيانهــا فقــد توصلنــا إلــى
مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات نذكــر أهمهــا -:
النتائج -:
-1

تتميز تلك التدابير التي سبق وأن أشرنا إليها بعدة خصائص تتمثل فيما يلي -:
-1

تهــدف إلــى مواجهــة الخطــورة اإلرهابيــة لــدى المجــرم اإلرهابــي ،فهــي تتجــه نحــو المســتقبل وذلــك
إلبعــاد الخطــورة اإلجراميــة اإلرهابيــة عــن المجــرم ســواء أكان بالغــا ً أم َحدَثــاً.

-2

تخضــع التدابيــر المشــار إليهــا فــي قانــون مكافحــة الجرائــم اإلرهابيــة رقــم  7لســنة  2014إلــى مبــدأ
الشــرعية الجنائيــة .وهــذا يعنــي أنــه ال يجــوز الحكــم بــأي تدبيــر إال فــي األحــوال التــي أشــار إليهــا
القانــون وطبــق الشــروط المقــررة فــي القانــون وأنــه ال يحكــم إال بالتدابيــر المنصــوص عليهــا فــي
القانــون النافــذ وقــت صــدور الحكــم.

-3

تتميــز التدابيــر المشــار إليهــا فــي الجرائــم اإلرهابيــة بأنهــا شــخصية ،بحيــث ال تطبــق اال علــى
المجــرم ذاتــه ســواء كان فاع ـاً اصلي ـا ً ام شــريكا ً اصلي ـا ً أو تبعي ـاً .فهــي ال تمتــد إلــى اســرهم أو أي
شــخص آخــر

-4

ترتبــط التدابيــر الجنائيــة المشــار إليهــا فــي قانــون مكافحــة الجرائــم اإلرهابيــة بفكــرة الخطــورة
اإلرهابيــة لــدى الشــخص المجــرم ،وبالتالــي فهــي تســري فقــط علــى المســتقبل لمنــع المجــرم اإلرهابي
مــن الســقوط ثانيــة فــي مغبــة الجريمــة.

-2

انطالق ـا ً مــن نــص المــادة  41مــن قانــون مكافحــة الجرائــم اإلرهابيــة والمــواد  110-121مــن قانــون
العقوبــات االتحــادي يمكــن للمحكمــة أن تحكــم بتدبيــر أو اكثــر بشــرط أن ال تقــل عــن ســنة وال تزيــد عــن
خمــس ســنوات تطبيقــا ً لمــا ورد فــي قانــون العقوبــات االتحــادي بالمــواد .110-121

-1

تخضــع جميــع هــذه التدابيــر للمراقبــة مــن قبــل المحكمــة ،حيــث ألــزم المشــرع اإلماراتــي النيابــة العامــة
بتقديــم تقاريــر دوريــة إلــى المحكمــة عــن مســلك الخاضــع للتدبيــر فــي فتــرات دوريــة ال تزيــد أي فتــرة
منهــا علــى ثالثــة أشــهر ،وهــذا وارد فــي الفقــرة  2مــن المــادة  41مــن قانــون مكافحــة الجرائــم اإلرهابيــة
رقــم  7لســنة  .2014وهــذا النــص يعنــي أن المشــرع اإلماراتــي ابقــى جميــع هــذه التدابيــر تحــت بصــر
المحكمــة بحيــث ألــزم النيابــة العامــة بتقديــم تقاريــر كل ثالثــة أشــهر وذلــك لتتأكــد المحكمــة مــن مــدى
تحقــق هــدف التدبيــر وخضــوع المحكــوم عليــه لمتطلبــات وشــروط التدبيــر.

-2

جميــع هــذه التدابيــر قابلــة للمراجعــة مــن قبــل المحكمــة ،حيــث أشــارت الفقــرة  3مــن المــادة  41مــن
قانــون مكافحــة الجرائــم اإلرهابيــة بأنــه “ للمحكمــة أن تأمــر بإنهــاء التدبيــر أو تعديلــه أو إنقــاص مدتــه
بنــاء علــى طلــب مــن النيابــة أو الخاضــع للتدبيــر ،وإذا رفــض طلــب الخاضــع للتدبيــر فــا يجــوز لــه تقديــم
طلــب جديــد إال بعــد مــرور ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ رفضــه”.

-3

لقــد تفــوق المشــرع اإلماراتــي علــى التشــريع األردنــي فــي األخــذ بجملــة مــن التدابيــر الجنائيــة الخاصــة
لمواجهــة الجرائــم اإلرهابيــة وأشــار إلــى هــذه التدابيــر فــي القانــون االتحــادي الخــاص بمكافحــة الجرائــم
اإلرهابيــة.

التوصيات -:
-1

16

نقتــرح علــى المشــرع األردنــي األخــذ بمــا جــاء فــي التشــريع اإلماراتــي الخــاص بتبنــي تدبيــر مراكــز
المناصحــة المشــار إليــه فــي القانــون االتحــادي رقــم  7لســنة  2014بشــأن مكافحــة الجرائــم اإلرهابيــة
جملة جامعة العني لألعمال والقانـون

الشياب

وإضافــة هــذا التدبيــر لقانــون منــع اإلرهــاب االردنــي لســنة  2006خاصــة وأن هــذا التدبيــر غايتــه نــزع
فتيــل الخطــورة اإلرهابيــة لــدى األشــخاص وتجنيــب المجتمــع مــن ويــات ومخاطــر وآثــار الجرائــم
اإلرهابيــة.
-2

نقتــرح علــى المشــرع االردنــي تبنــي التدابيــر االضافيــة لمواجهــة الجرائــم اإلرهابيــة كمــا هــو معمــول
فــي التشــريع اإلماراتــي وإضافــة هــذه التدابيــر إلــى قانــون منــع اإلرهــاب االردنــي لســنة 2006
ســيما وأن جرائــم اإلرهــاب لهــا قانونهــا الخــاص ولهــا طابعهــا الخــاص والــذي يســعى
المشــرع األردنــي مواجهتهــا بالســرعة الممكنــة والحــد مــن هــذه الجريمــة.
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qa'emh almraj'e
hybre'la e'jarmla
1- rad ,baqe'law marjala mle' batk .) 6102 ( .hatfla dbe' dye'sla dmhm w hnwatqla namyls myharbe
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2- .hrhaqla .hybre'la hdhnla rad .mae'la msqla tabwqe'la nwnaq .) 1002 (.lalb dwe' dmha
3- .hybre'la hdhnla rad .alwala he'btla .bahrell hynwnaqla hhjawmla .)8002 ( .rwrs yhtf dmha
4- -yela hbtkm ,nydla mase' dmhm /qyqht ,nylsrmla dys malk nm nyhlasla dayr .ywwnla mamela
.95s ,rhsn hkyrat nwdb ,hrwsnmla ,nam
5- .twryb .rhsnll hhtydhla radla .bahrela me'arj .)2102 ( .rtm lamj
6- -law narqla 'wd yf ahjale'w bahrelaw wlhglaw frttla lmawe'“ .)9791 ( ke'la nmhrla dbe' dlahk
.qhsmd ,ybtkmla rad ,alwala he'btla ”hns
7- .hyrdnksela ,frae'mla hahsnm .hymwme'la hhlsmla ale' 'adte'ala me'arj .)0991 ( .manhb sysmr
8- hahsnm .mae'la ylwdla nwnaqla rata yf hlwdla bahre .) 3002 ( .lsaw nmhrla dbe' daj ymas
.hyrdnksala .frae'mla
9- .1321s ,0762 mqr htydh ,nwe'tntmla klh bab ,mle'la batk ,mlsm hyhs
10- .hbwqe'la dyfnt dne' hsahkla hayhla hmrh yf nwjsmla qh adm .) 7102 ( .yrme'mla symhk ldae'
101 mqr .2 dde'la .sdasla dljmla .hqrahsla htrhs htwhb zkrm
11- .rsm .hrwsnmla he'maj he'btm .tabwqe'la nwnaq hrhs .) 9891 ( .ryzw myze'la dbe'
12- .ylwdlaw ylhkadla bahrela me'arjl ynwnaqla mwhfmla .) 8002 ( .yrwqnmla ryhz rdaqla dbe'
.nanbl 1 he'bt .hyqwqhla yblhla tarwhsnm
13- -thkla hhfakm yf ytaramela hybahrela me'arjla hhfakm nwnaq rwd .)8102 ( .hsyawnla hlela dbe'
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//:sptth :tbarla ale' rwhsnm ,301s ,wynwy ,05 dde' ,hydwe'sla ,sfnla mle'w hybrtla yf hybre' tasard
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-siaf-rd//:ptth :ynwrtklala tbarla ale' rwhsnm ,01s ,dayrla ,dwe's klmla he'majb yrkfla nmala tasardl
fdp.3655341131/fdp/22daolpu/tnetnoc-pw/as.bup.yrarbil-la
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.name' btkm ,twrیb ,hsیr dیrf hsse'm ,brhgla
18- .hrhaqla - hye'majla hfre'mla rad .jale'law babsala frttla hrhaz .) 4102 ( .ymwybla dmha dmhm
.1 he'bt
19- .hyrdnksala .frae'mla hahsnm .hybahrela hmyrjla .)1102 ( .ymwzhkmla dmhm
20- .hrhaqla .rhsnlaw he'abtll ybhdla rsnla .bahrala hhjawm .) 3102 ( .rdb dmhm
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.nwrhsan hqrhsmla qafala .mae'la msqla .hdhtmla hyb
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25- hdhnla rad ,ybaqe'la dyfntla hlhrm yf nasnela qwqh .)8002 ( .myharbe zyze'ladbe' dmhm thdm
.2t,hybre'la
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